




































































































（Complementary Metal Oxide Semiconductor; 相補型金属酸化膜半導体）4）標準プロセスの普及により




































企業の海外 R&D活動に関する最も先駆的な研究としては，Ronstadt（1977，1978）， Terpstra （1977）
が挙げられる．この時期の研究では「本社中心的」観点に立って，技術は本国で生まれ，発展する
ものであるとして本国から海外子会社に一方的な流れで移転されるものとして考えられていた．ま
た，Ronstadt（1977）は，海外子会社の R&D活動のパターンを 4つに分け，技術移転拠点（TTU : 




































































2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
売上高 902 1039 1150 1430 1630 1580 1674 1575 1512 2110
純利益 58 87 105 130 130 83 122 41 107 191
純利益率 6% 8% 9% 9% 8% 5% 7% 3% 7% 9%






現在の事業拠点は 2010年現在国内生産拠点 3ヶ所，海外 7ヶ国に 14拠点を展開している．アメリ
カに 2拠点（デトロイト（1996年設立），アラバマ（2003年設立）），インドに生産拠点（1997年設立）






























＄3.0百万 88 ? R&D業務とテストなど










































6）　これらのコンポーネント技術は，① ESP（Electronic Stability　Program），② SPAS（自動駐車），カメラ，超音波利































































































1996年 インド工場（98年操業，2001年 20万台） 60万（現）
1998年 起亜自動車買収
2002年 北京現代（BHMC，2003年操業；2004年 20万台） 20万
カリフォルニアにデザイン＆技術研究所完工
2004年 米国技術研究所起工
2005年 米アラバマ工場完工，トルコ工場操業 30万，6万⇒ 10万
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The transfiguration of the competitiveness of Japanese companies and the essence of 
R&D localization
: Rethinking R&D localization: The case of the Korean Automotive Supplier X
Seunghwan KU
ABSTRACT
Most tratitional research on R&D activeity related frim performance and internationization in MNCs tends to focus on 
the roles and validities of R&D localization or R&D Internationalization. Although R&D activities are composed of several 
stages: planning, concept development, system-level design, detail design, testing and refinement, production engineering 
etc; most studies have discussed on the R & D internationalization and localization as one of the R&D processes. We should 
notice that the nature of emerging market is dif ferent from the existing market and R&D activity is dif ferent from 
manufacturing activity. In other words, R&D activities are needed adjustments and coordination between the customers and 
departments as well as exploring local market needs. In addition, R&D activities will require the use of the accmulatied 
technical knowledge, the economies of scope and economies of scale in R&D facilities and human resources. Through case 
study of the Korean automotive supplier company X, this paper is to reconsider the pros and cons of R&D localization or 
R&D internationalization. In conclusion, due to the complexity of the coordination mechanisms and coordination distance 
with the customer, R&D activities tend to be strongly centralized than decentralized, R&D localization is done partly.
